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We spend time in unsteady-state environments while adapting our bodies to changes in the external 
environment. For this reason, it is important to consider and assume the external environmental conditions and 
unsteady-state when evaluating the comfort of the environment we usually spend time in. Therefore, in this 
study, we focused on "exergy consumption rate of human body（hereinafter referred to as X_consumption）," 
which can consider and assume both, and created a program to visualize the spatial distribution of 
X_consumption using CFD analysis. By visualizing the spatial distribution of X_consumption using this 
program, we tried to understand the usefulness of evaluating architectural space from the perspective of 
X_consumption. As a result, compared to existing thermal comfort indices, it was suggested that 
X_consumption was useful in evaluating architectural space, especially in unsteady-state.  
















































































































































































































































































































条件を表 3 に示す。なお、SET*や PMV の算出に用いる 6




























図 4 住宅モデルの 2階平面図と解析結果の断面位置 
 









概要 平成 28 年省エネルギー基準を満たす住宅 
断熱材 高断熱 GW（32K） 





概要 HEAT20 が唱える断熱基準 G1 を超える住宅 
断熱材 高断熱 GW（32K） 
窓 フロートペアガラス FL3+A12+FL3 
UA値 0.55（<0.56）[W/（m2・K）] 
 











































表 3 人体エクセルギー消費速さ等の算出条件 
室内空気温度 解析値 放射温度 解析値 
気流速度 解析値 室内相対湿度 50% 
着衣量 0.5clo 代謝量 1.1Met 
外部環境温度 32.0℃ 外部環境湿度 60% 
３． 定常解析の結果と考察 
図 5 に室内空気温度・放射温度・気流速度・SET*・PMV
の結果を、図 6 に人体エクセルギー消費速さとその内訳 4
項の結果を示す。SET*や PMV の空間分布を可視化する
際は、STREAM に予め登録されている可視化変数を用い





































図 5 室内空気温度・放射温度・気流速度・SET*・PMVの解析結果 
 
 









速度・SET*・PMV の結果を、図 8 に無断熱モデルの人
体エクセルギー消費速さとその内訳 4 項の結果を示す。
また、図 9 に超高断熱モデルの室内空気温度・放射温度・





























しており、1 分後と 10 分後の結果を比較すると最大で
























あった。超高断熱モデルにおける SET*や PMV の空間分
布に関して、入室直後から入室 90 分後まで、空調機の吹
き出し口近傍等の気流速度が大きい箇所を除き、概ね全

































図 7 室内空気温度・放射温度・気流速度・SET*・PMVの解析結果（無断熱モデル） 
 
 
図 8 人体エクセルギー消費速さとその内訳 4項の解析結果（無断熱モデル） 
 
図 9 室内空気温度・放射温度・気流速度・SET*・PMVの解析結果（超高断熱モデル） 
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